





On the Meaning of Soseki’s Posthumous Buddhist Name 
“Bunken’in-Kodo” 
in Light of his Change of Attitude  
towards Studies in English Language and Literature
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  The aim of the present paper is to explain the meaning of Soseki’s 
posthumous Buddhist name “Bunken’in-Kodo,” taking account of the 
relationships between his change of attitude towards studies in English 
language and literature, and Social Darwinism, which he disgustedly 
admitted had influenced his life and thought during his study abroad in 
London and afterwards. Soon after returning to Tokyo, in the very first year 
of the 20th century, Soseki, who would become one of the greatest modern 
writers, gave an interesting lecture on English literature, later published 
under the title “Bungakuron,” which is regarded as a compilation of the 
researches he undertook over two years of study at government expense in 
London (although at the time it was received unfavourably or in some cases 
rejected by students at the University of Tokyo). In order to deeply 
understand Soseki’s ideas described in “Bungakuron,” it is important to pay 
attention to another lecture of his, “My Individualism,” delivered at 
Gakushuin University in 1914, where he made a pertinent remark that one 
should depend not on others but on oneself, and should pursue one’s own 
ends, which would lead to satisfaction or happiness in one’s life, even in the 
world of Imperialistic Socialism. In the context of the name “Bunken’in-
Kodo” given to the distinguished writer after his death, “Bunken’in” means 
that Soseki tried to plumb the depths of his field of learning, “philology” in  
a broad sense, whereas “Kodo” implies that after repeated vacillation he 
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attained a state of mind in which he felt he should return to his approval of 
Japanese people’s traditional ways of learning, such as the study of Chinese 
classics to which he was accustomed at an early age, while discarding studies 













































































































例えば『サイラス・マーナー』（George Eliot, Silas Marner, 1861）のような
女流作家作品の研究が行なわれており、また、「大学にて女生徒が講義の
































































































はダーウィン著『種の起源』（On the Origin of Species, 1859）の記述に先行










　また、心理学のほうも、ヴント（Wilhelm Max Wundt, 1832‒1920，独）
が生理学的実験方法を実践する心理学実験室を開設し（1879年）、リボー
（Théodule Armand Ribo, 1839‒1916，仏）、モーガン（Conwy Lloyd Morgan, 


































































げて参考に附す──リボー（Théodule Armand Ribo, 1839‒1916）、モーガン
（Conwy Lloyd Morgan, 1852‒1936）、スクリプチュア（Edward Wheeler 
Scripture, 1864‒1943）、アーノルド（Matthew Arnold, 1822‒1888）、グロー
ス（Karl Groos, 1861‒1946）、ウィンチェスター（Caleb Thomas Winchester, 
1848‒1920）、ヴント（Wilhelm Max Wundt, 1832‒1920）、アレン（Charles 
Grant Allen, 1848‒1899）、フェヒナー（Gustav Theodor Fechner, 1801‒1887）、
ラスキン（John Ruskin, 1819‒1900）、ギュイヨー（Jean Marie Guyau, 1854‒
1888）、トムソン（John Arthur Thomson, 1861‒1933）、エリス（Havelock 
Ellis, 1859‒1939）、デルブーフ（Joseph Rémy Leopold Delbœuf, 1831‒1896）、
ベイン（Alexander Bain, 1818‒1903）、ジェイムズ（William James, 1842‒
1910）、スペンサー（Herbert Spencer, 1820‒1903）、エマソン（Ralph Waldo 
Emerson, 1803‒1882）、ルトゥルノー（Charles Jean Marie Letourneau, 1831‒
1902）、ロンブローゾ（Cesare Lombroso, 1836‒1909）、ホブハウス（Leonard 
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Trelawney Hobhouse, 1864‒1929）、コント（Auguste Comte, 1798‒1857）、ク
ロウジア（John Beatti Crozier, 1849‒1921）、カーライル（Thomas Carlyle, 
1795‒1881）、ルナン（Joseph Ernest Renan, 1823‒1892）、ホッブズ（Thomas 
Hobbes, 1588‒1679）、レッシング（Gotthold Ephraim Lessing, 1729‒1781）、
メンデルスゾーン（Moses Mendelssohn, 1729‒1786）、ショーペンハウアー
（Arthur Schopenhauer, 1788‒1860）、フィッシャー（Kuno Fischer, 1824‒
1907）、マクスウェル（James Clerk Maxwell, 1831‒1879）、ロッツェ（Rudolph 
Hermann Lotze, 1817‒1881）、 ブ ン ゼ ン（Robert Wilhelm Bunsen, 1811‒
1899）、マンテガッツァ（Paolo Mantegazza, 1831‒1910）、ブランデス（Georg 
Marris Cohen Brandes, 1842‒1927）、ボールドウィン（James Mark Baldwin, 
1861‒1934）、ル・ボン（Gustave Le Bon, 1841‒1931）、パスカル（Blaise 
Pascal, 1623‒1662）、マーシャル（Henry Rutgers Marshall, 1852‒1927）、マ
ルサス（Thomas Robert Malthus, 1766‒1834）、ビュフォン（Georges Louis 
Leclerc de Buffon, 1707‒1788）、ダーウィン（Erasmus Darwin, 1731‒1802）、
ラマルク（Jean Baptiste Pierre Antoine de Monet Lamarck, 1744‒1829）、ウォ
レス（Alfred Russel Wallace, 1823‒1913）、ヘッケル（Ernst Heinrich Haeckel, 
1834‒1919）、ハクスレー（Thomas Henry Huxley, 1825‒1895）、ベートソン
（William Bateson, 1861‒1926）、ヴァイスマン（August Weismann, 1834‒
1914）、ケルヴィン（Lord William Thomson Kelvin, 1824‒1907）、ハッドン
（Alfred Cort Huddon, 1855‒1940）、ミュアヘッド（John Henry Muirhead, 
1855‒1940）、コンウェー（Sir William Martin Conway, 1856‒1937）、スター
バック（Edwin Diller Starbuck, 1866‒1947）、モリス（William Morris, 1834‒
1896）、マコーレー（Thomas Babington Macaulay, 1800‒1859）、ゴドウィン
（William Godwin, 1756‒1836）、ウルストンクラフト（Mary Wollstonecraft, 


























































































































































































１） A Translation of Hojio-ki with a Short Essay on it. (1891.12.8) のこと。『方丈記』
の冒頭は次のように英訳されている。「行く川の流れは絶えずして、しかも
本の水にあらず、よどみに浮かぶうたかたは且つ消え且つ結びて久しく止る
事無し……」“Incessant is the change of water where the stream glides on calmly: 
the spray appears over a cataract, yet vanishes without a moment’s delay….”
 　この英訳に朱を入れて、ディクソンは日本アジア協会で “Chōmei and 
Wordsworth: A Literary Parallel” という講演を行ない（1892.2.10）、『日本アジ























































研究の自律性が英文学科とは別組織 The Department of Anglo-Saxon, Norse, 
and Celtic (ASN&C) として保証され、当該講座教授職は The Elrington and 
Bosworth Chair of Anglo-Saxonという冠教授として格式が高い──詳しくは、
拙稿「H. M. Chadwickと Anglo-Saxon Studies」（2004）を参照されたい。現
在までの歴代８名の主任教授名を記して、参考に附す──スキート（Walter W. 




Ȅஓటᔐ୫ޙ͢ȅ 宮部菊男（東大教養） 寺澤芳雄，久保内端郎，［池上嘉彦］ 
 石橋幸太郎（東京教育大）…























































































10） 「陰鬱な倫敦」という表現は Transferred Epithet（転位修飾・転喩）の典型。
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